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Tools to assess buildings are invented in some countries today. A tool called Comprehensive Assessment System 
for Built Environment Efficiency (CASBEE) is one of them and it is used for assessing building environmental 
performance. Initially, CASBEE assessment results data is collected from 24 Japanese local governments in this study. 
Secondly, relationship among CASBEE assessment results, distance from stations and population density are clarified 
using Geographic Information System (GIS). Network analysis was conducted to identify area that can be reached 
within 5-, 10- and 15-minutes’ walk from the nearest station to consider more actual conditions of residents. The study 
has identified that environmental performance of buildings are affected by various regional characteristics.






高まっている。我が国では CASBEE という Q（環
境品質）と L（環境負荷）の両側面を捉えた建築物
の環境性能評価ツールが普及しており、BEE（環境






















































































































































































































Figure	2   Buffer circle from the nearest stations
図3　道路ネットワーク解析による徒歩到達圏
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注
注 1）空間分析は、ESRI ジャパン（株）の地理情報シ
ステムソフトウェア ArcGIS 10.3.1 for Desktop を
使用した。
注 2）BEE（Built Environment Efficiency） は 建 築 物 の
環境効率を表しており、Q（建築物の環境効率：
Quality）を L（建築物の環境負荷：Load）で除し
たものである。CASBEE のランクは BEE の値に
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図4　各種建築物用途ごとの平均 BEE 値と平均延床面積
Figure	4   Average BEE value and average gross floor area for building type in each service area
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応じて S ランク（BEE が 3.0 以上、Q が 50 以上）、
Aランク（BEEが1.5以上3.0未満）、B+ ランク（BEE
が 1.0 以上 1.5 未満）、B－ランク（BEE が 0.5 以上 1.0
未満）、C ランク（BEE が 0.5 未満）の 5 つに格
付けされる。SQ、SLR は Q、L それぞれの総合
スコアを示しており、この値をもとに Q と L が
導かれる。CASBEE- 建築（新築）［2016 年版］
の場合、Q 及び L は、Q1：室内環境、Q2：サー
ビス性能、Q3：室外環境（敷地内）、LR1：エネ
ルギー、LR2：資源・マテリアル、LR3：敷地外
環境から構成される。この Q1 から LR3 までの 6




LR の R は Reduction を表しており、高評価ほど
スコアが増大するシステムとし、理解を容易に
している。
注 3）多重比較分析は、IBM（株）の SPSS Statistics 24
を使用した。凡例に *（p < 0.1）、**（p < 0.05）、
***（p < 0.01）として示している。
